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・ 田中耕治『学力と評価の �今� を読みとく』
三学出版、2004年
・ 田中耕治編『よくわかる教育評価』ミネル
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）に
限定されている。そこでは教師の評価行為がもっ
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場から教育政策やシステムの全体を評価する下か
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らの評価
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、あるい
は評定自身がより形成的評価としての質を持った
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ものとして実現される方法
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』を乗り越えるためには
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することができます
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モスのかたちで子どもの心身に描き出される
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実力のひとつのかたちである
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うに学力形成に影響を及ぼすかの仕組みは
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をとらえるのに一種の心情や心の持ち方を意味す
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る態度概念をもってくるのはまちがっている
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と評価の対象にしなければならないという全人評
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価の立場
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内容と教師の側の方法の問題として
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支える一定の内的関連としてとらえることを意味
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り添うこととして
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と分離されてそれ自体が
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「独立した
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」人間に対す
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る評定として機能させられてはならない








































































































































































































































The Study of Some Dispute Points over the Evaluation 
in Education 
─ The Criticism of the Evaluation Theory of Kouji 
Tanaka and Toshio Nakauchi ─
 The structure of the evaluation being 
enforced at present school has very big 
problems.  There is a main problem in the 
way of the evaluation of �the concern, will, 
attitude� .  The function of the �concern, will, 
attitude� evaluation in the valuation items has 
made many teachers confused .
 There is a problem in the �concern, will, 
attitude� evaluation which is separated from 
the academic attainment.  Such �concern, 
will, attitude� evaluation produces the 
student�s subordination of spirit.  And, this 
system produces many teachers who control 
students by power. That produces excessive 
expansion of the evaluation and the power-
ization of the evaluation, too. That makes 
strong evaluation power to control students by 
power.  This phenomenon should be criticized, 
and we should take back a way of educative 
evaluation.
 This study examines the theory of the 
evaluation of Kouji Tanaka and Toshio 
Nakauchi who have inﬂuence in the ﬁeld of the 
modern education evaluation research.  Their 
evaluation theory can�t criticize the problem 
and contradiction of today�s �concern, will, 
attitude� evaluation exactly.  The elucidation of 
that weak points is indispensable to improve 
today�s evaluation system on school education.
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